

















（Seifert 1994:1-3; 吉川 2008:16）。そして、そういった渦中に育つ「障がい者のきょうだい」
（以下、「きょうだい」と略す）は否応なくその状況に巻き込まれ、プラス・マイナス両方の
影響を受けながら成長していくことになる（川上 2009; 石崎 2001; 森2006）。その中で、き
ょうだいの態度や価値観には親の影響が大きいと指摘されている（三原 2002; 吉川 1993; 戸
田 2007）。
また、きょうだいは成長過程で様々な葛藤を抱えつつ、自分の中で徐々に兄弟姉妹を位置
づけていき（山本ほか 2000; 向出ほか 2002; 川上 2009; 山本 2005）、個人のライフイベント
の影響も受け大きく揺れ動き（田倉 2008）、転機を経て感じ方考え方受け止め方が変化して
いく（加瀬 2007; 全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会 1998）。彼らの人生の過程で訪れる
「職業選択」は得がたい経験1の１つといわれ（Meyer 2004）、同時に転機 （黒川 2007）でも
ある。そのさい障がい者のきょうだいが対人援助職に就く確率は比較的高い（加瀬 2007; 三
原 2002; ナイスハート基金 2008; 山本 2005）。また実際の生活においても、きょうだいは親
の老後や死亡後の主要な援助者として期待がかけられてもいる（高野・岡本 2009; 縄田 
















































































































































































































































しかし、Aさんにとって” その状況は予測可能なこと “であり、” その状況を前向きに捉えて
いる “とまではいえないが、決して悲観的にばかりは考えていない様子からは、“Situation”























































































































































































































されることも確実と解釈できる。また、“Situation” や “Strategies” は、経験により主たる
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Having a family member with a disability is a confusing experience for his/her siblings 
that affects them both positively and negatively in their course of growth. Their career 
choice is a significant life event and also a transition for them. The rate of siblings of a 
person with disability who have human service jobs is relatively high and they are expected 
to be one of the major source of human service providers in the future.
In this research, the life story research method was used to analyze “new roles and self-
image” a subject has acquired through her career choice and transitions thereafter. The 
subject was a female who have a sibling with a disability and have chosen to have a human 
service job. To promote understanding, Schlossberg’s theory of transition was applied.
Consequently, it was revealed that ‘four S’s’ were relied upon in her transitions to acquire 
her self-image while being influenced by changes in her roles and day-to-day life. 
Correlations among the four S’s, which are important resources to deal with transitions, 
were also explored.
New Roles and Self-Image of A Sibling of the 
Disabled Who Chose to Have Human Service Jobs: 
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